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ABSTRACT
　This study examined the reliability and validity of the CSR test.  The study was composed of 
905 children.  Children’s ages ranged 9 to 18.  In the study, the authors examined the reliability 
of the correlations within the CSR by using Cronbach’s alpha coefficient.  The authors also looked 
at the validity of the CSR by studying the correlations between the CSR and PSI.
 In doing so, the found three factors.  The Cronbach’s alpha for the first factor was 0.87, the 
second factor was 0.82, and the third factor was 0.73. When the domains were compared with 
established outcome measures, the correlations were extremely to strong （r=0.39～0.86）.  In 
addition, the participation domain was most strongly associated with PSI.  There is therefore a 
high degree of reliability and validity for the PSI, which means that the CSR has a high degree of 
clinical usability.  （Accepted on July 13, 2015）
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己記入式抑うつ尺度Depression Self-Rating Scale 
for Children3）（以下「DSRS-C」とする）や子ど
もの不安を測定するChildren Manifest Anxiety 
Scale4）（以下「CMAS」とする），子どもの状態不
安と特性不安を測定するThe Japanese version of 












































































































Sample（n = 897） 因子負荷量
項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
第1因子：易怒（a = 0.87）
いらいらする 0.91 0.01 -0.03
なんとなくムカつく 0.86 0.02 -0.06
怒りっぽい 0.69 0.01 0.12
第2因子：無気力 （a = 0.82）
集中できない 0.05 0.79 -0.03
やる気がでない 0.09 0.77 -0.03
頑張るのがむずかしい -0.07 0.77 0.08
体がだるい 0.20 0.38 0.13
第3因子：抑うつ・身体反応（a = 0.73）
泣きたい気分だ 0.03 -0.10 0.85
落ち込んでいる 0.09 0.00 0.75
ドキドキする -0.10 0.17 0.42
お腹が痛い -0.01 0.20 0.32
頭が痛い 0.07 0.25 0.29
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ 1.0 0.69 0.66
Ⅱ 0.69 1.0 0.60



















数との間に有意な正の相関を認めた（r = 0.76 ～ 
0.85）．下位因子間についてもそれぞれ有意な正











































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
CSR
易怒 1.29 2.20 2.23 2.50 1.59 2.39
無気力 2.49 3.03 4.06 3.02 3.88 3.18
抑うつ・身体反応 1.27 2.03 2.17 2.67 2.45 2.74
合計 5.05 6.26 8.46 7.07 7.92 7.03
PSI
身体的反応 2.08 2.34 3.57 3.18
抑うつ・不安 0.82 1.53 1.61 2.59 3.42 3.40
不機嫌・怒り 1.23 2.15 2.56 3.35 3.06 3.54
無力感 1.51 2.14 3.16 2.86 5.35 3.79
























PSI PSI PSI PSI PSI
合計 身体的反応 抑うつ・不安 不機嫌・怒り 無力感
CSR 合計 0.85** 0.65** 0.62** 0.79** 0.67**
CSR 易怒 0.73** 0.49** 0.47** 0.86** 0.53**
CSR 無気力 0.81** 0.65** 0.52** 0.69** 0.73**
CSR 抑うつ・
身体反応
0.60** 0.50** 0.62** 0.48** 0.39**
表4　子どものストレス反応尺度（CSR）とPSI中学生用との相関
r 
PSI PSI PSI PSI PSI
合計 身体的反応 抑うつ・不安 不機嫌・怒り 無力感
CSR 合計 0.85** 0.70** 0.67** 0.72** 0.70**
CSR 易怒 0.72** 0.49** 0.51** 0.81** 0.52**
CSR 無気力 0.76** 0.65** 0.53** 0.56** 0.73**
CSR 抑うつ・
身体反応
0.72** 0.65** 0.68** 0.51** 0.52**
表5　子どものストレス反応尺度（CSR）とPSI高校生用との相関
r
PSI PSI PSI PSI
合計 抑うつ・不安 不機嫌・怒り 無力感
CSR 合計 0.76** 0.70** 0.77** 0.63**
CSR 易怒 0.67** 0.58** 0.73** 0.54**
CSR 無気力 0.62** 0.50** 0.59** 0.61**
CSR 抑うつ・
身体反応





　 本 論 文 の 一 部 は，The 4th Asian Cognitive 
Behavior Therapy Conference2013（2013
年， 東 京 ），13th International Congress of 
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